












　The concentration of people, materials, and capital in Tokyo has accelerated the depopulation of 
the whole of Japan. Numerous regional revitalization programs are running, which intend to increase 
the number of residents in rural areas due to aging and depopulation. Classical programs have tried 
to relocate the offices of large enterprises to rural areas in order to keep employees. These programs 
are hardly possible in the age of globalization, since large enterprises can export their offices 
abroad. Recent programs, therefore, have tried to increase the number of employees in the fields of 
agriculture, forestry, or fisheries, which are inherent to rural areas, and have also tried to attract 
an increasing number of freelancers. Several municipalities succeeded in welcoming such migrants, 
which then increased the number of residents. To welcome more migrants, we should introduce 
services that support their way of life and jobs. The present paper analyzes governmental data and 
the lifestyles of 95 migrants residing on Awajishima Island. The results revealed that migrants have 
different jobs and lifestyles depending on their previous residential location and age. In order to 
increase the number of migrants in rural areas, we should introduce various types of collaborative 



















　今日，人々が移住するもっとも大きな要因は，好条件の仕事を求めてのものである（Sassen 1988 = 
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海土町（島根県）が紹介されている。表 3，4 は，それぞれ山形県，島根県への転入者の出身地を，表 1，2 
と同様，性・年代別に上位 5 位までを示している。山形県についてみると，20-29歳男女の場合，隣県で
ある宮城県からの転入者が 1 位であるが，2 位に東京都が入っている。60歳以上になると東京都・神奈
川県からの転入者が 1・2 位を占めている。島根県の場合，どの年代でも隣県である広島県からの転入




























































































































































































































































































n 56 （100%） 12 （100%） 27 （100%）
二地域居住 7 （13%） 0 （0%） 0 （0%） P < 0.1
スポーツの実践 12 （21%） 0 （0%） 2 （7%） P < 0.1
ICTの活用 5 （9%） 4 （33%） 0 （0%） P < 0.01
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都市から地方への移住者の目的と，その受け入れ対策
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